

































IES”R, MMPI, DSM Descriptive In” 
鑑 幹八郎
ventory, Goldberg Anxiety Scale, 
Silberberg Anxiety Inventory, QOL 



































被爆者 I -1 心臓疾患あり 19名
I -2 疾患なし 20 
被爆なし III-1 心臓疾患あり 20 







II-2 疾患なし 9 
IV-1 心臓疾患あり 22 










機能障害 B 20 


























































Q3 II-2グループ（1.0, 0. 76) <IV-1グループ（2.41, o. 83) 
Q 5 I -1グループ（0.61, O. 92) <IV-2グループ（1.86, 1. 11) 
















































表4. Silberberg尺度で有意差（p <. 05）を示す項目とグループ




































• 93) <III-2グループ（2.70, • 77) 
. 71) <IV-2グループ（2.80, • 98) 
. 83) <II -1グループ（2.75, 1. 01) 
• 50) <III-1グループ（2.42, 1. 30) 
• 68) <IV-2グループ（2.86, • 79) 












































グループ出現頻度、全体比率、有意差（p <. 05) * 
Bグループ（6, 30%) ＜他グループ（12, 60%) 
他グループ（8, 40%) < Bグループ（14, 70%) 
他グループ（7, 27%) <Aグループ（10, 50%) 






・消しゴム多用 Cグループ (3, 13%) ＜他グループ（ 9, 43%) 
・重ね塗り a, b, cグループ（0, 0%) <A, B, C (16, 80%) 
・抹消 Cグループ (2, 9%) <Aグループ（1, 55%) 
・筆圧強い Bグループ (2, 10%) ＜他グループ（ 5, 25%) 





























































Bグループ（14, 70%) > cグループ（4, 24%) 
bグループ（16, 62%) > Bグループ（3, 15%) 
























































62%) > Bグループ（ 1, 5%) 
39%) ＞他グループ（ 2, 10%) 




























( 7, 35%) ＞他グループ（ 4, 15%) 
(12, 60%) > cグループ（ 5, 29%) 
( 6, 26%) ＞他グループ（ 3, 15%) 
( 6, 30%) ＞他グループ（ 3, 14%) 
( 6, 30%) ＞他グループ（ 4, 17%) 
( 5, 25%) ＞他グループ（ 0, 0%) 


























グループ内出現頻度、全体比率、有意差（p <. 05) 
Cグループ (10, 43%) >Aグ勺レー プ ( 5, 25%) 
Cグループ (14, 61%) > a b cグループ（ 0, 0%) 
A Bグループ（ 7, 35%) ＞他グループ ( 1, 4%) 



























































































幹J I蛇行した幹J 「傷跡のある幹J 「幹太
く樹幹大J 「丸みのある樹幹J というよう
に、不安傾向や退行傾向が優位に多く表現
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11 
This is the third report of“A research on the psychological effects on the accident 
of Chernobyl Power Plant Station." This report focused on the psychological effects of 
the Hibakusha in the accident. The Hibakusha consist of two groups ; adults aged 40” 
59 and adolescents aged 13-16, who were babies and infants when the accident has hap幽
pened. They were selected mainly from Minsk, the Republic of Belarus, where a lot of 
Hibakusha had come and a number of institutions for research and treatment has been 
organized. The experimental tools used in this research were Impact of Event Scale-
Revised, Silberberg Anxiety Inventory, and Reeder Inventory for adult groups, and 
House-Tree咽PersonTest for adolescent groups. Those three scales for adults were not 
sufficient to measure the psychological effects of the Hibakusha, but this does not sug-
gest the suffering experience is not psychologically important now. On the contrary, 
quite consistent characteristics were found throughout HTP Test for adolescents. The 
result suggested their susceptibility to anxiety or withdrawal, and the necessity of ap” 
propriate care for them. 
